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ﻴﺜﻴﺭ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻭﺍﺴﻊ
ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻓﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،
ﺘﻨﺸﺭ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ،
ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼـﺭﺍﻋﺎﺕ

ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻡ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴـﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻟﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺎ
ﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻼ ﻏﺭﺍﺒـﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ.

ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻗل ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺼـﺩﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻨﺴﻤﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻜـﻭﻨﻐﺭﺱ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﻭﻴﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺼـﻨﻊ

ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻨﺎﻙ .ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﻀﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻀـﻤﻥ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺭﻱ،
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.

ﻓﻘﺒل ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ

ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤـﻥ ﻏـﺎﻟﻰ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ
ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ)) :ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫﻲ ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺼﻌﺒﺔ ﺠـﺩﺍﹰ(().(١
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﻬﺠﻭﻡ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺎﺕ

(1) Michael P. Sullivan: «International Relation, Theories and
Evidence (Englewood Cliffs), New Jersey; Prentice Hall, INC.
1976, P.68.
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&
ﺘﺭﻗﻰ ﺼﻌﻭﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﺎﻟﺔ) .(١ﻭﻤﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ )ﻜﻤﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ( ﻜﻭﻥ ﺃﻥ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﺤﻰ
ﻤﻥ ﺍﻋﻘﺩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ )ﻜﺎﻟﺘﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ( ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ
ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓـﻴﻜﻤﻥ

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫـﺎ ،ﻓﻌﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل

ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ،ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ
ﻤﻌﻴﻥ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨـﺎﺫ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ

ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ؟ ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀـﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻨﻲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ) .(٢ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴـﺔ ﺘﻔﺎﻋـل

ﻭﺘﺸﺎﺒﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻻ

ﻴﺫﻫﺏ ﺒﻌﻴﺩﹸﺍ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ

ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼـﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻜﻤﻔﻬـﻭﻡ ،ﺜـﻡ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ.





(١) Ibid. p.67.
) ( ٢ﺍﻨﻅﺭ :ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ) :ﺒﻼ ﻤﺅﻟﻑ( ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ،١٥ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ،ﺁﺫﺍﺭ  .١٩٦٩ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﻅﺭ :ﺩ .ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺁﺨـﺭﻭﻥ:
ﻜﻴﻑ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ،
ﻁ ،١ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل  ،١٩٨٥ﺹ.٩
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ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺼـﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺘﺸـﻬﺩ ﻨﻤـﻭﺍﹰ

ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍﹰ ،ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﺸﻜل ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺭﺒﻤـﺎ
ﻭﺭﺩﺕ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭﻟﻜـﻥ:
))ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻡ ﺘﺩﺭﺱ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ

ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ(() .(١ﻓﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻤﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺎﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺘﺭﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ،ﻭﺫﻫﺏ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ،

ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺼﺭﻑ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒـﺭ
ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ).(٢

ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ،ﻁـﺭﻑ ﻴﻘـﺭﺭ )(Agent

ﻭﻤﺤﻴﻁ ﻴﺤﻑ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺒﻴﺌﺔ ) ،(Environmentﻭﺍﻟﻁﺭﻑ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨـﻭﻟﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺡ ﻋـﻥ

ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭﻤﻜـﺎﻨﻲ،
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻭﺨﺎﺭﺠـﻪ ﺃﻱ
ﺒﻴﺌﺔ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺨـﺭﻯ

) (١ﺠﻴﻤﺱ ﺩﻭﺭﺜﻲ ﻭ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺒﺎﻟﺴﺘﻐﺭﺍﻑ .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻨﻴﺱ ﺼﺎﻴﻎ.
ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٧٤ .ﺹ٣٠٥
) (٢ﺠﻴﻤﺱ ﺩﻭﺭﺜﻲ ﻭ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺒﺎﻟﺴﺘﻐﺭﺍﻑ :ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.٣٠٥
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ
ﺘﺸﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ).(١)(Decision-Making Process
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺴﻨﺎ ﻴﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺼـﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ

ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻌﺎﹰ ﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﺎ،
ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺤـﺩﻫﺎ
ﻟﻭﻀﻌﻪ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ) .(٢ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺒﺭﻱ ﻤﻘﻠـﺩ

ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ))ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﻤل ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺒـﻴﻥ ﺒـﺩﺍﺌل
ﻋﺩﺓ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﻔـﺎﺩﻱ
ﺤﺩﻭﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ(().(٣
ﺃﺫﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘـﻲ

ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﺘﻔﻀـﻴل ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻤﻌـﻴﻥ ﺃﻭ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎ ،ﺃﻱ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻴﺔ.

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ
ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ

ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ .ﺃﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻬـﻲ
ﻜل ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻤﺤﺭﺠﺎﺕ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬـﺎ.
ﺇﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﺒﺩﺍﺌل ﻟﻌـﻼﺝ ﻤﺸـﻜﻠﺔ،
) ( ١ﺩ .ﻜﺎﻅﻡ ﻫﺎﺸﻡ ﻨﻌﻤﺔ :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺒﻐـﺩﺍﺩ ،ﺸـﺭﻜﺔ ﺃﻴـﺎﺩ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ،١٩٨٧
ﺹ.٧٦

) (٢ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﻭﺩ :ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒـﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺍﺘﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،١١٢ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ  ،١٩٨٨ﺹ.١١٢
) ( ٣ﺩ .ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺒﺭﻱ ﻤﻘﻠﺩ :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ..ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـﻭل
ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  ،١٩٧١ﺹ.٢٤٩
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ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ

)Taking

 (Decisionﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷﺭﺠـﺢ ﺃﻭ

ﺍﻷﻤﺜل) ،(١ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﺒﺩﻴل ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﺩﺍﺌل )(Alternatives
ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﻀﺤﻭﻥ ﻤﺎ ﻟﻜل ﺒـﺩﻴل
ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ) .(٢ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺩﻴﻔﻴـﺩ ﺍﻴﺴـﺘﻭﻥ:

))ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺩﺍﺨـل
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ(() .(٣ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻴﺴﺘﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺴـﻠﻁﻭﻱ

ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل .ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ

ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺯﻤﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ .ﺃﻤـﺎ
ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ)) :ﻋﺒـﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻡ ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺁﺨﺭ 
ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﺎل ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﺃﻭ ﺇﻁـﺎﺭ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ

ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ(() .(٤ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ))ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
ﻓﻬﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻋﻲ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﺄﻤل ﻓﻴﻪ ﺫﻫﻨﻴﺎﹰ ﻓـﻲ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺩﻴﻠـﺔ ﺃﻭ
ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﻩ(() .(٥ﻭﻋﺭﻑ ) (Goodﺍﻟﻘﺭﺍﺭ)) :ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗـﻑ ﻤـﺎ ﺇﺯﺍﺀ

ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﺒﺼﻴﻐﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﺒﻨـﺎﻩ

ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ(() .(٦ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ) (Horaceﺒﺄﻨﻪ)) :ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻁ

) (١ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ :ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺍﻟﺴـﻨﺔ  ،٢٠ﺍﻟﻌـﺩﺩ  ،٢ﺘﻤـﻭﺯ ،١٩٨٩
ﺹ.١٥
) ( ٢ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻭﻴﻨﻲ :ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ  ،١٩٨١ﺹ.١٩
(3) David Easton, «A System Analysis of Political Life,» New
York: Wiley, 1965, p. 10.
(4) Simon H., «A Administrative Behavior,» New York: 1958, p. 4.
) ( ٥ﺩ .ﻜﺎﻅﻡ ﻫﺎﺸﻡ ﻨﻌﻤﺔ :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.٧٦
(6) Good G. V., «Dictionary of Education,» 3rd, ed, New York, Mc
Grew-Hill, 1973, p. 167.
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ(() .(١ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤـﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ).(٢
ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ:

 .١ﻋﻤل ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻟﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻌﻤل ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻁـﺎﺒﻕ ﻤـﻊ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.
 .٢ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﻗﻑ )ﻤﺸﻜﻠﺔ( ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻭﺯﻤﺎﻨـﺎﹰ
ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ.

 .٣ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻱ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ )ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ(
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻟﻰ )ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ(،
ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﻭﺍﺠﻬـﺕ ﺼـﺎﻨﻊ

ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻴﺠﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ) .(٣ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺴﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ

ﻟﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻨﺘـﺎﺌﺞ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻪ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺴـﺒﻘﻬﺎ ﻜـﺎﻥ ﺘﺴـﺭﻋﺎﹰ

ﻭﺍﻨﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺠﻤﻭﺩﹰﺍ ﻭﺘﺨﻠﻔﺎﹰ .ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻟـﻴﺱ
ﻤﺠﺭﺩ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ،ﺇﻨﻤـﺎ ﻫـﻭ ﺘﺼـﻭﺭ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ،ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ ﻟﻤﻭﻗﻑ ،ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ

ﻴﺴﺒﻘﻪ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﻗﺩﺭ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.

(1) Horace B. English. Ava Chandlery English. A comprehensive
Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms U.S.A.
Louganis Green and Co. INC. 1958. p. 139.
) ( ٢ﺩ .ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﺭﻤﻀﺎﻨﻲ :ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ ،ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ،١٩٧٩ﺹ .١٧٢-١٧١
) (٣ﻗﺎﺭﻥ ﻤﻊ ) (Joseph Frankelﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻜﻭﻨﻪ )ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻘل ﺼـﺎﻨﻊ
ﺍﻟﻘــﺭﺍﺭ(Joseph Frankel, «The Making of Foreign Policy: An :
Analysis of Decision-Making,» London, Oxford University, 1963,
p.1.
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ،ﺘﺨﺘﻠـﻑ

ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﺠﻤـﺎﻻﹰ
ﺘﻤﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻵﺘﻴﺔ):(١
 .١ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ )ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ( :ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻓﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ...ﺍﻟﺦ ،ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒـﻪ
ﺃﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ

ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺴﻤﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ )ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ(
) ،(Definition of the Situationﺃﻱ ﺘﺤﻠﻴل ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴـﺔ
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭﻟﺘﻪ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـل

ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ) .(٢ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺒﺭﻱ ﻤﻘﻠـﺩ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ
))ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﻜﺱ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ

) (١ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤـﻥ
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .ﺍﻨﻅـﺭ :LHian D.
Coplin. «Introduction to International Politics: A Theoretical
Overview,» Chicago, Markham Publishing Co., 1971. p.33.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﺍﻨﻅﺭ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻠﻴﻡ :ﺘﺤﻠﻴل
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺒﺭﻭﻓﻨﺸﺎل ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،١٩٨٤ﺹ-٢٤٧
 .٣٥٠ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﻅﺭ .R. C. Snyder, et. Al. eds.. p.91 :ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻤﻥ ﻴﺭﻯ :ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻠﺤﻕ ﺒﻪ ،ﺍﻨﻅﺭ :ﺩ.
ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﺭﻤﻀﺎﻨﻲ :ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،

ﺹ .١٤٨ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﻅﺭJoseph Frankel. «The Making of Foreign :
.Policy: op. cit. p.5.
) ( ٢ﺩ .ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﺭﻤﻀﺎﻨﻲ :ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ
ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.١٤٩
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ(() .(١ﺇﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ ﺭﻴﺘﺸـﺎﺭﺩ
ﺴﻨﺎﻴﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻨﺩﻩ)) :ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ
ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺃﻭﻀﺎﻉ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻨﻅﻤﺔ

ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﻭﺴﻁ ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ(() .(٢ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﻤـﻥ
ﻴﻌﻁﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻓﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ
)ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ().(٣

 .٢ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﺤﺎﻓﺯ :ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺩﺭﻙ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )ﺍﻟﺤـﺎﻓﺯ(

ﻓﻠﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ .ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ
ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻓﺄﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺤﺼل ﻓﻲ ﺭﺅﻴـﺔ
ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ .ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺘﺼـﻭﺭﻩ ﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ

ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻪ ،ﻭﺇﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺼﺎﻨﻊ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻓﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﻓﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﻓﺭﺩ ﺁﺨـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ
ﻜﺫﻟﻙ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﻱ ﻟﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ
ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ .ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺩﺍﺭﺴﻭ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ

)ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ( ).(٤)(Occasion of the Decision
) (١ﺩ .ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺒﺭﻱ ﻤﻘﻠﺩ :ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻁ ،١٩٨٢ ،١ﺹ.١٥٧
) ( ٢ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺩ .ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﺭﻤﻀﺎﻨﻲ :ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ،
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻲ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  .١٩٧٨ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻭﻟﺴﺘﻲ ،ﺩﻴﻨﺒﺭﻭﻴﺕ ،ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺴﻨﺎﻴﺩﺭ ،ﻓﻲ ﺩ .ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
ﺼﺒﺭﻱ ﻤﻘﻠﺩ :ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ١٥٧ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
) ( ٣ﺩ .ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ :ﻜﻴﻑ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻤﺼﺩﺭ
ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.١٠٣

) ( ٤ﺇﻥ ﻟﻺﺩﺭﺍﻙ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ )ﻓﺴﻭﺀ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ( ﻴﺤﺩ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﺨﺒﺭﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ،
)ﻓﺴﻭﺀ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ( ﻟﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﻜﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺒﺎﺭﻟﻴﻑ ﻋﺎﻡ  ،١٩٧٣ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻟﺩﻴﻪ=
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 .٣ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ )ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ( :ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﻴﻀﺎﺡ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺹ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺨﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ،ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ

ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻫﺩﻓﻪ .ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻨﺎﻴﺩﺭ ﺃﻥ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ
ﻟﻬﺩﻓﻪ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل):(١
ﺃ  .ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ.

ﺏ .ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ.
ﺝ  .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺩ  .ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻹﻨﺠﺎﺯﻫﺎ.
 .٤ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ :ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺤـﺩﻫﺎ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ

ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﺒل ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻱ ﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ
ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺭﻓﺽ
ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻗـﺩ ﻴﻔﺴـﺭ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﻨﺴﻘﻪ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ )

Filtering

 (Processﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.
 .٥ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ :ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ))ﺍﻟﺒﺤـﺙ

ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ

=ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻥ ﺒﻬﺠﻭﻡ ﻤﻤﺎ ﺃﻭﻗﻌﻪ
ﺒﺨﻁﺄ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ .ﻜﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻁﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓـﻲ
ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺒﻴﺭل ﻫﺎﺭﺒﺭ ﻋﺎﻡ  ١٩٤١ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻥ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﻴﻥ .ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻓﻴﺘﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﺩ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺍﻟﻬﺘﻠﺭﻱ ﻟﻴﻠﺔ  ١٩٤١/٦/٢١ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﻓﺽ ﺴﺘﺎﻟﻴﻥ ﺘﺼـﺩﻴﻕ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺫﺭﻩ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﻫﺘﻠﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﺒﻼﺩﻩ.
(1) R. C. Snyder,United States Secutity Interests .The
Pacify.Basin.James Morley.ED.Newyork.The
Academy of
Political Science..1986.p.82
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺤﻘﻕ ﻷﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﺒﺄﻗل ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ(() .(١ﻭﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻴﻌـﺩ ﺍﻟﺒـﺩﻴل
ﺍﻷﻓﻀل) .(٢ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺃﺤﺩﻯ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ:

ﺃ  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺘﺭﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻜـل
ﺒﺩﻴل ،ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ
ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺍﺭﺴـﻭ ﺼـﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ

)ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ .(Rational Model

ﺏ .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﻱ ﻟﺼـﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻭﻤـﻊ
ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﺍﻫﺎ ،ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﺴﻡ )ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ .(٣)(Cognitive Model

ﻭﻴﺭﻯ )ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻓﺭﺍﻨﻜل( ﺃﻥ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻜـﺭ ﺒﺎﻟﺒـﺩﺍﺌل ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺴﺒﺏ ﺃﻗل ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺘـﻪ) .(٤ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻴـﺭﻯ

)ﺴﻜﻭﺕ( ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻴﻔﻜﺭ ﺒﺎﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻘﻁ) .(٥ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘـﻕ
) (١ﺩ .ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﺭﻤﻀﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.٥٦

) (٢ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ،ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺜﻼﹰ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺤﺴـﻥ،
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،١٩٧٢ﺹ ١٦٤ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ،ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ،ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ،١٩٦٩
ﺹ ٥٨١ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ .ﻭﻤﻭﺭﺘﻥ ﻜﺎﻴﻠﻥ :ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤـﺭﺏ،
ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺎﺩل ،ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،١٩٧٠ﺹ.١٥٦-١٥٥
) ( ٣ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺤﻭل ﺫﻟﻙ ﻭﺤﻭل ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﻱ ﺍﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل :ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴـﻴﺩ ﺴـﻠﻴﻡ:
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻱ...ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻤﺭﻜـﺯ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ ،١ﺃﻴﻠﻭل  ،١٩٨٢ﺹ.٩١-٩٠
(4) Joseph Frankel. «The Making of Foreign Policy: op. cit. p.198.
(5) Andrew M. Scott. «the Functioning of International Political
System,» New York: The Macmillan Co. 1967, p.91.
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ﻫﺩﻓﻪ ﺒﺄﻗل ﺍﻟﻜﻠﻑ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺴـﻠﻭﻜﻴﺔ).(١
ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ.

 .٦ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ :ﻋﻘﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ،ﻭﻴﺭﺍﺩ

ﺒﻬﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﻤل ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﻌل
ﻤﻠﻤﻭﺱ ،ﺇﺫ ﻴﻌﻤﺩ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬـﺩﻑ.
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ

ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴـﺭ
ﻋﻥ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻴﻪ.

ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ

ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ :ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ).(٢
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻹﺒـﺩﺍﻉ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻷﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﻓﺤﺴﺏ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺼـﻴﻎ ﺠﻴـﺩﺓ ﻭﺠﺩﻴـﺩﺓ
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ.

 .٧ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ :ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﻻ ﺘﻌﻨـﻲ

ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ،ﺒل ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ،ﺇﺫ ﻴﺒﻘﻰ ﺼـﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
ﻴﺭﺍﻗﺏ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻴﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ

) (١ﻗﺎﺭﻥ ﻤﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ :ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ﻓـﻲ

ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،١٩٧١ﺹ ٢٦ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ .ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤـﺩ :ﻋﻠـﻡ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ،١٩٧٢ﻁ ،١ﺝ ،١ﺹ.٢٧٢

) ( ٢ﻴﻁﻠﻕ ﺩ .ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺒﺭﻱ ﻤﻘﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﻤﻴﺔ ))ﺃﺩﻭﺍﺕ(( ﺍﻨﻅﺭ :ﺩ .ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
ﺼﺒﺭﻱ ﻤﻘﻠﺩ :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.٢٦٢
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ،ﺃﻱ ﻋﻘﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤـﺎ ﺤﻘﻘـﻪ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻌﻼﹰ).(١ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ:
ﺃ  .ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫل ﻫـﻲ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻡ
ﻨﺎﻗﺼﺔ؟ ﻤﺸﻭﻫﺔ ﺃﻡ ﺴﻠﻴﻤﺔ؟.

ﺏ .ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻟﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ
ﻭﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ؟.

ﺝ  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻀﺭﻭﺭﺘﻪ.
ﺩ  .ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ،ﺃﻱ ﻫل ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻗـﺩ ﺘﺤﻘـﻕ
ﻭﺒﺄﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ).(٢
ﺃﺸﻜﺎل ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ

ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﻫﻴﺎﻜل ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ):(٣ـ
ﺃ  .ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻴﻜل ،ﺃﻱ ﻫـل ﺃﻥ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺃﻋﻀـﺎﺅﻫﺎ
ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﺃﻡ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻴﺔ ﻗﺎﺌـﺩ ﺴـﻠﻁﻭﻱ
ﻭﺍﺤﺩ.

ﺏ .ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﺃﻱ ﻫل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ )ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ( ﺃﻡ ﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ )ﻤﻔﻭﻀﻴﻥ(.

) (١ﺩ .ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﺭﻤﻀﺎﻨﻲ :ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﻤﺼـﺩﺭ ﺴـﺒﻕ
ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.١٧٤
) (٢ﻗﺎﺭﻥ ﻤﻊ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻲ :ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸـﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  ،١٩٨٧ﺹ .١١٦-١١٥ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﻅـﺭ :ﺩ .ﺒﺴـﻴﻭﻨﻲ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ
ﺤﻤﺎﺩﺓ :ﺩﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ،ﻤﺭﻜـﺯ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،١٩٩٣ﻁ ،١ﺹ.٩١-٩٠
) (٣ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ.
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ﺇﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸﻜﺎل
ﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨـﺎﺫ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ).(١

 .١ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﻥ ﻴﺴـﻴﻁﺭ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺌﺩ ﺴﻠﻁﻭﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺤﺘﻰ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ
ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ،ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻏﺎﻟﺒـﺎﹰ

ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺭﻴﻌﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ.

 .٢ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ( :ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻭﺠـﻭﺩ ﻗﺎﺌـﺩ ﻭﻟﻜـﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻜﺄﻥ
ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴـﺔ ،ﺃﻭ ﺫﻭﻭ
ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ .ﻭﻜل ﻋﻀﻭ ﻴﺩﺍﻓﻊ

ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻜﺎﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ
ﻴﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺜﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ .ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻤـﻥ
ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ

ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺭﺒﻁ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ
ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ.

 .٣ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ )ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﻥ( :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜﻠﻬـﺎ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ،ﺇﺫ ﺃﻥ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻡ ﻤﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻭﻻ

ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ،ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻤـﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺀ ﻭﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
) (١ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻜﺎل ،ﺇﺫ ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ١ :ـ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌـﺩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ٢ .ـ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ٣ .ـ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .ﺍﻨﻅﺭ :ﺩ.
ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﺭﻤﻀﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.٢٦٨
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
 .٤ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﻤﻭﺯﻋـﺔ
ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻟﻜـﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺎﹰ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌـﺩ
ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬـﻡ ﻟﻴﺴـﻭﺍ

ﻤﻔﻭﻀﻴﻥ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﺘﻜﻭﻥ
ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘـﺩﻭﺭ ﺤـﻭل ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ
ﻭﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ.

 .٥ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﻥ :ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ،ﻭﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺭﺃﻱ

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ،ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻁﺀ ﻭﻟﻜـﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻜـﺎﻓﻲ

ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ،ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﺘﻼﺤﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﺔ).(١

ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘـﻪ

ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ،
ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ؟ ،ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜـﺯ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻨﺎﻙ؟ ،ﻭﻫل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻗـﻭﻯ ﻤـﻥ
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﻗﻨـﻭﺍﺕ
ﻋﺩﺓ ،ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻜـﺫﻟﻙ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒـﺔ ﻤـﻥ

ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻯ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ

) ( ١ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻠﻴﻡ :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺒﻕ ﺫﻜـﺭ ،ﺹ-٢٩٧
.٢٠٠
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ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ .ﻟﺫﺍ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻜﻼﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ ﻟﻨﺒـﻴﻥ
ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻤﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ.

 
 

ﺃﻭﻻ ً  .ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ

ﺒﺩﺍ ﻟﻨﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻥ ﻭﺍﻀـﻌﻲ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ

ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺒﻴـﺩ

ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻭﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﺜـﺎﺭ ﺠـﺩل

ﻭﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.

ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻟﻌﺏ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓـﻲ
ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ
ﻻﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ
ﻋﺩﺓ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺅﻭﻥ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ):(١ـ
 .١ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻻﺴـﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ.

 .٢ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ

ﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺘﻭﻅﻴـﻑ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ

ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
) (١ﻓﻭﺍﺯ ﺠﺭﺠﻴﺱ :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﻴﻑ ﺘﺼﻨﻊ ﻭﻤﻥ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ؟ﺒﻴﺭﻭﺕ.
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  .ﻁ٢٠٠٠,٢ﺹ .٨٨ﺃﻴﻀﺎﹰ:
Paul Johnson, «Modern Times: the World from the Eighties,» New
York: Harper and Row, 1993, p. 65.
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
 .٣ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺨـﺫ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸـﺎﻭﺭ ﻤـﻊ ﺍﻟﻜـﻭﻨﻐﺭﺱ
ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.

ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٥٤ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻴﺎﻡ ﻓﻲ
ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺎﻡ  ١٩٦٢ﺇﺫ ﻋﻘﺩ
ﻜﻨﻴﺩﻱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻻﻭﺱ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ .ﻭﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ١٩٨٠

ﺃﻤﺭ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴـﻜﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻹﻨﻘـﺎﺫ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴـﻴﻴﻥ ﺍﻷﻤـﺭﻴﻜﻴﻴﻥ

ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻜﺭﻫﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺸـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔـﺭﻉ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ .ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﻀﻊ ﺃﻴـﺔ ﺴﻴﺎﺴـﺔ
ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ،ﻭﺒﺎﻻﺤﺭﻯ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻟﺤﺭﺏ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ

ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻫـﺩﺓ ﺒـﺩﻭﻥ ﺘﻌـﺩﻴﻠﻬﺎ
ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﺠﺎﻥ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ
ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ .ﻟﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺸـﻴﻭﺥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺘﻌـﺩﻴل

ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ
ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﻡ ،ﻭﺭﺼﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﻭﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﺤـﺭﺏ .ﻭﻓـﻲ

ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻓـﻲ ﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ )ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ( ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻭﺭﻗﻴـﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ .ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ
ﺃﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﻫـﺫﻩ

ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻔﺴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻟﻴﺱ ﻻﻋﺒـﹰﺎ ﻤﻬﻤـﹰﺎ ﻓـﻲ

ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺭﺌﺎﺴﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋـﺎﺠﺯﺍﹰ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻓﻘﻠﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﺨﺒﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ

ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﻓﺎﺯﻭﺍ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻭﺍﻟﻨـﻭﺍﺏ
ﻗﺩ ﻨﻘل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ .ﻓﻘﺩ
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ﻨﺸﺭﺕ ﺼﺤﻴﻔﺘﺎ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺒﻭﺴﺕ ﻭﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺘﺎﻴﻤﺯ ﺨﺒﺭﹰﺍ ﻤﻔـﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺯﻋﻤـﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺸﻌﺭﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻠﺯﻤﻭﻥ ﺒﺎﻹﺸﺎﺩﺓ )ﺒﻨﻴﻭﻥ ﻏﻨﻐـﺭﻴﺵ( ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ )ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ( ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.

ﺇﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺴـﻲ ﺍﻟﺸـﻴﻭﺥ ﻭﺍﻟﻨـﻭﺍﺏ

)ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ »ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺭﺌﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭﻱ
ﺠﻴﺴﻲ ﻫﻴﻠﻤﺯ« ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭﺓ

ﻟﻼﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ( ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﻔﻭﺫﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ.
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻓﺄﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺃﺼﻐﺭ ﻤـﻥ
ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺘﻭﺭ )ﻫﻴﻠﻤﺯ( ﻗـﺩ ﺃﺨـﺭ
ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ) (٥٠ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺴﻔﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻓﻕ ﻜﻠﻴﻨﺘـﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺒﻌﺽ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺱ )ﻜﻠﻴﻨﺘـﻭﻥ(

ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻋﺯل ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺘﻭﺭ )ﻫﻴﻠﻤﺯ( ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻨﺼـﺒﻪ ﻜـﺭﺌﻴﺱ
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﺭﺒﻤـﺎ ﻗـﺎﻡ ﺒﻨﺴـﻑ ﺒﻌـﺽ

ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﺤﺴـﺏ ﺃﻟـﻑ ﺤﺴـﺎﺏ

ﻟﻠﺴﻴﻨﺎﺘﻭﺭ ﻫﻴﻠﻤﺯ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻓﻜﺭ ﺒﺄﺨﺫ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻬﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ
ﻭﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﻫﻴﻠﻤﺯ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺭ ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﺨـﺫﻫﺎ ﻜﻠﻴﻨﺘـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻴﻨﺴﻔﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻌﺠﺒﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ).(١

ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ـ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ،
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﻔﻭﺫﺍﹰ ﺤﺎﺴﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺇﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ

ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻨﻔﻭﺫﺍﹰ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺩﻴﻪ ﺘﻤﻴﻼﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﺩﺘﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺸـﺭﻴﻥ ﺴـﻨﺔ

) (١ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩ :ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺴﺎﻤﺔ  ،ﻋﻤﺎﻥ
 ٢٠٠٨،ﺹ.١٨١
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻻﻋﺒﺎﹰ ﺤﺎﺴـﻤﺎﹰ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴـﺩﺓ
ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ :ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻴﻌﺩ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻁﻭﻴﻠـﺔ

ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﻭﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ـ

ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ،ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﻭﻓﺭﺓ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟـﻨﻔﻁ ،ﻭﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺸـﻴﻭﻋﻴﺔ )ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ( .ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ )ﺸﺒﻴﻐل( ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ

ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺤـﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)) :ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻟﻔﻬﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺎ ،ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﺩﺭﺠﺔ
ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺃﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻜﻴﻑ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻬﺎ(().(١
ﻭﺍﻵﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻴﻔﻜـﺭﻭﻥ ﻤـﺭﺘﻴﻥ ﻗﺒـل ﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻷﻥ

ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻴﻌﻴﻕ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﻭﺩ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺴـﻠﻭﻜﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺴـﻴﻌﺭﺽ ﺃﻴـﺔ
ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠـﻰ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل .ﻭﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ  ١٩٩٦ﺫﻫـﺏ
ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻀﺩ ﺭﻏﺒـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ .ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓـﺈﻥ
ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﺸﺩﺍﺀ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ

)ﺒﻭﺵ ﺍﻷﺏ( ﺤﺫﺭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﻜﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٩١ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﺅﻴـﺩ ﺘﻘـﺩﻴﻡ
ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٤٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻓﻴﺕ ﻓـﻲ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻜـﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﺍﻤﺘﻌﺎﻀـﻪ
ﻓﺄﻥ ﺒﻭﺵ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﺘﺤﺫﻴﺭﻩ ،ﻭﻗﺩ ﺸﻨﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺤﻤﻠـﺔ ﺸـﻌﻭﺍﺀ

) ( ١ﻴﺎﺴﺭ ﺯﻏﻴﺏ :ﺍﻴﺒﺎﻙ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺨﻁﺒﻭﻁ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ.ﻟﺒﻨﺎﻥ.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺩﻯ.١٩٩٨.
ﺹ.٩٥
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ﻋﻠﻰ )ﺒﻭﺵ( ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺘﻪ )ﺠﻴﻤﺱ ﺒﻴﻜﺭ( ﻤﺘﻬﻤﺔ ﺇﻴﺎﻫﻤﺎ ﺒﺄﻨﻬﻤـﺎ ﻋـﺩﻭﺍ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل.
ﺇﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻠﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺘﺠـﺎﻩ

ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺴـﻴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ

ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻓﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜـﻭﻨﻐﺭﺱ
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ،ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺃﺨـﺫ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻵﻥ ﺒﻔﻀـل ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ

ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺴـﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻀﻐﻁ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ) ،(١ﻭﻟﻜـﻥ
ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ﻴﺒﻘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﺤـﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ
ﻟﺭﺩﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل .ﻭﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻠـﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺅﻴـﺩ

ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺠﺤﺎﹰ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻟﻼﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ

ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ .ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻭﻟﻴﺎﻡ ﻜﻭﺍﻨـﺕ ﻤﺴﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻷﻤـﻥ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻜﺎﺭﺘﺭ)) :ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻓﺈﻥ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ـ

ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻴﻤﻜﻨـﻪ
ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ »ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﺤﻴـﺙ ﺘﺭﻜـﺯ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ
ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ« ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ

ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺒﺭ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ(().(٢

ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓـﻲ ﺼـﻨﻊ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻁﺒﻴﻌـﺔ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺭﻯ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻴﺘﺩﺨل ﺒﺸﺩﺓ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ،ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺤﺯﺒـﻪ ﺃﻫﻤﻴـﺔ

ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺼـﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ
) ( ١ﺩ .ﺒﺎﺴل ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺭﻴﻥ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،١ﻟﻌﺎﻡ  ،٢٠٠١ﺹ.١٧٤
) (٢ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻓﻭﺍﺯ ﺠﺭﺠﻴﺱ :ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.٨٨
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ .ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻁﻠﻘـﻪ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ )ﺘﻭﻤـﺎﺱ
ﺠﻴﻔﺭﺴﻭﻥ( ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻴﻌﺩ ﻤﺜﺎﻻﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺼـﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل )ﺇﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤـﻊ

ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺼـﻨﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ().(١
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ .ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ

ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻗﻤﺔ ﻫﺭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺼـﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ

ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻨـﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ،ﻭﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﺴﻨﺭﻜﺯ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﺃﻭ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺘﻬﻴﺊ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﺜل.

 .١ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ :The National Security Council
ﺃﻨﺸﺊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ

ﺴﻨﺔ  ١٩٤٧ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺘﺭﻭﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻨـﺹ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻭﻜﺎﻟـﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ ،ﻭﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ،ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ).(٢

ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻤـﺭﻥ ﺘﺘﻤﺜـل

ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒـﺎﻷﻤﻥ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ .ﻭﻴﺭﺃﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺃﻭ ﻨﺎﺌـﺏ
)*(

ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓ ،ﻭﻴﻀﻡ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ

ﻭﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻭﺭﺌـﻴﺱ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻷﺭﻜـﺎﻥ

(1) Ornstein. The Role of Congress: Annunciation to Struggle
Washington Press and Publications Service. 1985, P.2.
(2) Roy C. Macridis. «L'execufil aux Etats unis D'ameriq us., p.57.
)*( ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.

21

٣٠٩


Published by Arab Journals Platform, 2013

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 7 [2013], Iss. 1, Art. 10

 

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤـﻥ
ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﻟﺤﻀـﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺘﺒﺤـﺙ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﻟﻬـﺎ ﺼـﻠﺔ

ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ ،ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘـﻲ

ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ
ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ):(١ـ
o

ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.

o

ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ.

o

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ )ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺨـﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ( ﻭﻜﺎﻟـﺔ ﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.

o

ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ.

o

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ

ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.

ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤـﺔ
ﻟﻠﺭﺌﺎﺴﺔ ،ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻻﺕ

ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ
ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ،ﻋﺴـﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
 .٢ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ :Central Intelligence Agency

ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ

ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ

) ( ١ﻤﻨﺼﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﻲ :ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ
 ،١٩٩٧ﻁ ،١ﺹ.١٩٧
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ.
ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ١٩٤٧ﺴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺸـﺎﺀ
ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺨﻭﻟﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ،ﻭﺘﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴـﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺫﻟﻙ ،ﻭﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺎﺒﺭﺍﺕ

ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ).(١
ﻭﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻬﻤـﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻨﺸـﺎﻁ
ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﻱ ﻭﺘﻤﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺌـﺎﺕ
ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻅﻴﻔـﺔ
ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﻻ
ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻭﻻ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ .ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ

)ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ( ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ) (F.B.Iﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴـﺱ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺭﺌﻴﺴﺔ):(٢ـ
o

ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.

o

ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﻤﺠﻠـﺱ

) ( ١ﺴﺭﻏﻴﻴﻑ :ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﻨﺎﻉ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ،ﻤﻭﺴﻜﻭ ،١٩٨٨
ﺹ.٢٧
) (٢ﻤﻨﺼﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﻲ :ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.٢٠٣
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ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﻟـﺩﻯ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟـﺔ
ﺘﻘﻭﻴﻤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.
o

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ

ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﻟﻪ ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ
ﺒﺫﻟﻙ ،ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﺃﻤـﺎﻡ

ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ  ٣٠ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  (١)١٩٩٢ﻤﺜﻼﹰ.
 .٣ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ

ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﺍﺨل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ

ﺒﺎﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
ﻜﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼـﺎل
ﻭﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻭﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ

ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .ﻭﺩﺴﺘﻭﺭﻴﹰﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴـﻠﺤﺔ

ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴـﺔ،
ﻓﺎﻟﺭﺌﻴﺱ ﻴﺘﺨﺫ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻵﻤﺭﺓ ﻟﻜل ﺠﻨـﺩﻱ ﺃﻭ ﻀـﺎﺒﻁ ﺃﻭ ﻗﺎﺌـﺩ

ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺔ).(٢

ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺘﻌﺩ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ،ﻓﺄﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ
ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﻘل ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ.

) (١ﻤﻨﺼﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﻲ :ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.٢٠٣
) (٢ﻤﻨﺼﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﻲ :ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.٢٠٣
) (٣ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ :ﺹ.٢١٩
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ )ﺠﻭﻥ ﺴـﺒﺎﻴﻨﻲ( ،ﻴﺭﺘﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺜﺎﺒﺘـﺔ
ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺜﻼﺙ ﻗﻭﻯ ﺭﺌﻴﺴﺔ):(٢ـ
o

ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻭﻥ.

o

ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ.

o

ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ.

ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ
ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﻴـﺎﺕ ﺸـﺒﻴﻪ ﺒـﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ـ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ .ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺭﺍﻴﺕ ﻤﻴﻠـﺯ ﺇﻟـﻰ
ﺭﺃﻱ ﻤﺸﺎﺒﻪ ،ﺇﺫ ﻴﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻨﺘـﺎﺝ ﺘﺤـﺎﻟﻑ ﻨﺨﺒـﺔ

ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ

ﺘﺅﻟﻑ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻴﻠﺯ ﺒﻤﺭﻜﺏ ﺼﻨﺎﻋﻲ ـ ﻋﺴـﻜﺭﻱ ـ
ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ.

ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ) (٢ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ ﻴﻤﺘﻠـﻙ

ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ:ـ
o

ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.

o

ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.

o

ﺴﻠﻁﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﻴﻥ ﻭﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﻴﻥ.

ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻴﻌﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺜﻼﺙ ﻗﺒﻌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌـﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﻘـﻭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﻴﻥ).(١

ﺇﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺘﻨـﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﻨﺫ ﺤﺭﺏ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻭﺨﻼﻟﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﺨـﻭل
) (١ﻓﻭﺍﺯ ﺠﺭﺠﻴﺱ:ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ.١٩
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ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻓﻘﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ،ﻓﻬﻭ ﻴﺨﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻴﻀـﺎﹰ ﻭﺒﺸـﻜل
ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺴﻠﻁﺔ ))ﺤﻔﻅ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘـﻪ ﻭﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ
ﻋﻨﻪ(( ،ﻓﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘـﻨﺹ

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺠﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ،ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.

ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ) (١٣٠ﺤﺭﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬـﺎ،

ﻭﻟﻜﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺤﺭﻭﺏ ﻓﻘﻁ )ﺤﺭﺏ  ،١٨١٢ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺴـﻴﻜﻴﺔ ﺃﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ
 ،١٨٤٦ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ،ﻭﺍﻟﺤـﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ( ﺘﻡ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ،ﺇﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓـﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺨﻭﺽ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺘﺭﻴﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ،

ﻭﺤﺎﻭل ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻓﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻭﺭﻁـﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔـﺔ

ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻤﺒـﺎﺩﺭﺓ ﺭﺌﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻷﺴﺎﺱ ،ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻔﺎﺠﺂﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ).(١

ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻭﻻﺕ

ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ .ﻭﻴﺩﻭﺭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻴﻨﻬـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ) (٦٠ﻴﻭﻤﺎﹰ ،ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺏ
ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ))ﺘﻤﺩﻴﺩ(( ﻤﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻤﺩﺓ ) (٣٠ﻴﻭﻤﺎﹰ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ

»(1) Larry Berman. «Presidential Powers and National Security
Shuman and Thomas end.
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
ﺒﻤﺠﻠﺴﻴﻪ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻯ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل).(١
 .٤ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ

ﺘﻌﻭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺩ ﻤﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ

ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻭﺠﺯ ﻟﻌﺎﻡ  ،١٩٢٤ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺴﻠﻙ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ))ﻤﺤﺘـﺭﻑ(( ﻤﻌـﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ).(٣

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻔﺘـﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻫـﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ .ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺤﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺫﺍ

ﺃﺜﺭ ﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ .ﻭﻫﺫ ﻤﺎ ﺒﺭﺯ ﻓـﻲ ﺃﻭﺍﺨـﺭ
ﻋﻘﺩﻱ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻋﺎﻨﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻭﻤـﻭﻅﻔﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻀﻌﻔﺕ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ
ﻤﺎ ﻁﺭﺤﻪ ﺍﻟﺴﻨﺎﺘﻭﺭ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻤﻜﺎﺭﺜﻲ ﻤﻥ ﻭﻻﻴـﺔ ﻭﺴﻴﻜﻨﺴـﻭﻥ ﺤـﻭل ﺃﺩﺍﺀ

ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﺴﺒﺒﺕ ﻁﺭﻭﺤﺎﺘﻪ ﻀﺭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻤﺠﻤﻠﻬﺎ).(٢

ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺒﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤـﺎ

ﻓﻌل ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨـﺎﻓﺱ ﺒـﻴﻥ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ .ﻓﻘـﺩ ﺩﺸـﻥ ﻫﻨـﺭﻱ ﻜﻴﺴـﻨﺠﺭ
ﻜﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺒﻌـﺽ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ
(1) Ogul Morris. «The War Powers Resolution: Congress Versus
the President» in Ibid.
) (٢ﻓﻭﺍﺯ ﺠﺭﺠﻴﺱ :ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.٢١
(2) Barry Rubir., «Secrets of State: The State Department and the
Struggle Over U.S. Foreign Policy» New York: Oxford
University Press. 1985.
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ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ .ﻭﺒﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻓﻘـﺩ ﺘﺼـﺭﻑ ﻜﻴﺴـﻨﺠﺭ
ﻭﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻥ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺍﹰ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
ﻭﻟﻴﻡ ﺭﻭﺠﺭﺯ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ،ﺇﺫ ﻟﻌﺏ ﻜﻴﺴﻨﺠﺭ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺤﺎﺴـﻤﹰﺎ ﻓـﻲ

ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺭﻭﺴـﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﺒـﺎ
ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ،ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ.

ﻭﻗﺒل ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﺜـﺭ ﻜﻴﺴـﻨﺠﺭ ﻓـﻲ

ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻨﺠﺢ ﻓـﻲ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻤﻭﺍﻗـﻑ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭﻟﻲ ))ﻤﺘـﻭﺍﺯﻥ(( ﺘﺠـﺎﻩ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻭﺍلِ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﻗﺼﺩ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﺓ ﺘﻜﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ:ـ
ﺃﻭﻻﹰ .ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻜـﺄﻨﻬﻡ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ

ﺃﻴﻀﺎﹰ ،ﻓﺎﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﻭﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ

ﻭﺼﻑ ﺭﻭﺠﺭﺯ ﻤﺤﻨﺘﻪ ﻗﺎﺌﻼﹰ ))ﻟﻘﺩ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺃﻥ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌـﺩﺍﹰ
ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ((.

ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻌﻴﻥ ،ﻓﺈﻥ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭﺍﺩﻓﹰﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ))ﺍﻟﺨﻤﻭل(( ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻻﻨﻌـﺩﺍﻡ
ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻭﺼـﻑ
ﺩﻴﻥ ﺭﺍﺴﻙ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺄﻤل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻲ
ﻜﻨﻴﺩﻱ ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺘﺤﻤل

ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ،ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺘﻠـﻙ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.

ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ .ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﺩﺍﺕ ﺇﻟـﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺒﻀـﻌﻑ

ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ.
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ .ﺇﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼـﻭل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ،ﻜﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ
ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ﺃﻥ

ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺴﻔﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴـﻴﻴﻥ

ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺩﺭﻴﻥ ،ﻭﻤـﻊ ﻫـﺫﺍ ﻓـﺈﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﻭﻫﺒﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎﺕ

ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ).(١

) (١ﻓﻭﺍﺯ ﺠﺭﺠﻴﺱ :ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ .٦٣_٦٢
)(٢ﺩﻴﺏ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻥ :ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ  .ﺴﻭﺭﻴﺎ.ﺩﺍﺭ
ﺍﻻﻭﺍﺌل ٢٠٠٢.ﺹ.٣٩٩

29

٣١٧


Published by Arab Journals Platform, 2013

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 7 [2013], Iss. 1, Art. 10

 

 

ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻨﺘﻴﺠﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔـﺭﻉ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒـﺎﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ
ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﺃﻗـﻭﻯ  ،ﺃﻭ ﻟـﻪ ﺍﻟﻴـﺩ
ﺍﻟﻁﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻨﺎﻙ .ﻟﻘﺩ ﻤﺭﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ
ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل:ـ

ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤـﻊ ﻨﻬﺎﻴـﺔ
ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﻏﻴـﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜـﻭﻨﻐﺭﺱ
ﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩١٨ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ،١٩٧٣ﻭﺘﺅﺸـﺭ
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ،ﻤﺜـل ﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ

ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻹﺸﺭﺍﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻁﻼﻋـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ ﻭﺘﻁـﻭﺭ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺤﺩﻭﺩ.
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩٧٣ﻭﻤﺎ ﺘﺯﺍل ،ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠـﻕ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ )ﺼﺤﻭﺓ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ( ،ﺇﺫ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﺒﺸﻜل ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟـﻪ

ﻤﺜﻴل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ
ﻭﺒﺎﺸﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﻟﻭﺤﺩﻩ.

ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺃﻭ ﻴﺘﺠﺎﻫل ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ

ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﺃﻻ ﻜﺘﺏ ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﻔﺸـل ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤـﻭﺩ ،ﻓـﺎﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﺒﺭﻓﻀﻪ ﻟﻼﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﺫﺍ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ

ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻤﻌﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻷﻤﻜﺎﻥ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺼـﻨﻊ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻓـﺎﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﺩﻭﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ
ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ،ﻓﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺤـﺭﺹ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ

ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ

ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻋﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻑ
ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ،ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ

ﻴﺒﻘﻰ )ﻨﺯﺍﻋﺎﹰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ( ﻻ )ﻨﺯﺍﻋﺎﹰ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ( ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤﻨـﻪ ﻟـﻴﺱ ﺍﻟﺘﺼـﺎﺩﻡ ﺃﻭ

ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ،ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺴﺒل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻭﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﺎﺌـﺩﺓ ﻭﻤﺼـﻠﺤﺔ
ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻨﺸﺭ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ

ﻤﺘﻨﻘل ﺒﺤﺴﺏ ﻗﻭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻨـﺭﻯ ﺃﻥ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻨـﺭﻯ

ﺒﺭﻭﺯ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺭﻴﻐـﺎﻥ
ﻁﻐﺕ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻨﺭﺍﻩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼـل ﺍﻟـﻰ
ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺩ ﺘﻤﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻗل ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺯﻋﻤـﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﻴﻥ

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﻀﻌﻑ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻﻤﺠﺎل ﻟﺫﻜﺭﻫﺎ ﻫﻨﺎ.
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 -١ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ) :ﺒﻼ ﻤﺅﻟﻑ( ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،١٥ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ،ﺁﺫﺍﺭ .١٩٦٩
 -٢ﺩ .ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ :ﻜﻴﻑ ﻴﺼـﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ ،١ﺘﺸـﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل
.١٩٨٥

 -٣ﺠﻴﻤﺱ ﺩﻭﺭﺜﻲ ﻭ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺒﺎﻟﺴﺘﻐﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ .ﺘﺭﺠﻤـﺔ
ﺃﻨﻴﺱ ﺼﺎﻴﻊ ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٧٤.

 -٤ﺩ .ﻜﺎﻅﻡ ﻫﺎﺸﻡ ﻨﻌﻤﺔ :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻴـﺎﺩ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ
.١٩٨٧
 ٥ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﻭﺩ :ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺍﺘﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،١١٢ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ .١٩٨٨

 -٦ﺩ .ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺒﺭﻱ ﻤﻘﻠﺩ :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ..ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ .١٩٧١
 -٧ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ :ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ  ،٢٠ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،٢ﺘﻤـﻭﺯ
.١٩٨٩

 -٨ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻭﻴﻨﻲ :ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ،ﺍﻟﻔﻜـﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ
.١٩٨١

 -٩ﺩ .ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﺭﻤﻀﺎﻨﻲ :ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﻤﺠﻠﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .،١٩٧٩

 -١٠ﺩ .ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺒﺭﻱ ﻤﻘﻠﺩ :ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻁ .١ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ.
.١٩٨٢
 ١١ﺩ .ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﺭﻤﻀﺎﻨﻲ :ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ،
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻲ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .١٩٧٨
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???????? ??????? ?????? ??? ???????? and ????:

&
 -١٢ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺤﺴﻥ ،ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .١٩٧٢
 -١٣ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ،ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ
.١٩٦٩

 -١٤ﻭﻤﻭﺭﺘﻥ ﻜﺎﻴﻠﻥ :ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ،ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺴﺎﻤﻲ
ﻋﺎﺩل ،ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ .١٩٧٠

 -١٥ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻠﻴﻡ :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻱ...ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌـﺩ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ،ﻁ،١
ﺃﻴﻠﻭل .١٩٨٢
 -١٦ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ :ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ
ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .،١٩٧١

-١٧ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ :ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ،
ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ،١٩٧٢ﻁ ،١ﺝ.١

 -١٨ﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻲ :ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ،ﺸـﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌـﺎﻥ
ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ .١٩٨٧
 -١٩ﺩ .ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﻤﺎﺩﺓ :ﺩﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ ،١٩٩٣
ﻁ.١
 -٢٠ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻠﻴﻡ :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜـﺭ،
ﺹ.٢٠٠-٢٩٧

 -٢١ﻓﻭﺍﺯ ﺠﺭﺠﻴﺱ:ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺭﺏ-.ﻜﻴﻑ ﺘﺼﻨﻊ ﻭﻤﻥ
ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ؟ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .
 -٢٢ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ :ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،٦٨٥٤ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ .١٩٩٩/٣/٤

 -٢٣ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩ :ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﺴﺎﻤﺔ
 ،ﻋﻤﺎﻥ . ٢٠٠٨،
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.  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺩﻯ.ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺨﻁﺒﻭﻁ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭﺍﻤﺭﻴﻜﺎ- ﺍﻴﺒﺎﻙ: ﻴﺎﺴﺭ ﺯﻏﻴﺏ-٢٤
.١٩٩٨.ﻟﺒﻨﺎﻥ
 ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ: ﺒﺎﺴل ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ. ﺩ-٢٥
 ﻟﻌﺎﻡ،١  ﺍﻟﻌﺩﺩ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺭﻴﻥ، ﻤﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
.،٢٠٠١
، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ: ﻤﻨﺼﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﻲ-٢٦
.١٩٩٧ ﺍﻷﺭﺩﻥ

 ﻤﻭﺴﻜﻭ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ، ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﻨﺎﻉ: ﺴﺭﻏﻴﻴﻑ-٢٧
.١٩٨٨
. ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ: ﺩﻴﺏ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻥ-٢٨
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Abstract
The study of the process of decision making in the
American politics is considered as the basic element in under
standing the political process in that country. It uncovers the
nature of relations and the roles of Paso individuals who are
participating in the process of decision making. This requires
us to analyze all those structures which are involved is settling
all the rules and procedures which governs the process of
making the political decisions.
Despite the fact that, the process of decision is one of the
major specialties of the political system, but duet the increase
in the process of professionalism and specializations which
have added new dimensions to that process through the
greater impact of the unofficial institutions such as in tersest
groups and their interacting with those officials responsible
for making the decisions. This fact has forced us to study all
the official and non official in situations which are responsible
for the process of decision making.
The importance of the study lies of many considerations on
top of them comes the state and the mechanism of the process
of decision making. The process of making the American
political has not been considered as an internal matter, but it
has its on effects on the international events, especially after
the collapses of the Soviet Union and the ending of the bipolar
system.
The focus of the power of decision making in the United
States is not stable in the sense that, where there is astringe
president defending strong and popular issues, he would be
forcing the congress and other political institutions to fallow
him. If the president would not be strong enough, then the
congress would take the lead.
Finally, I believe that the process of decision making in the
U.S.A. is be coming less democratic and more toward the
ruling elite orient ed.
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